



NATSUME SOSEKI AND DOCTRINES OF CHU-TZU 
<motion> and <stillness> 
余嫡躍＊
Many times it has been pointed out that Natsume Soseki’s works 
are related to the thoughts of Lao-tzu and Chuang-tzu. In my 
analysis of “motion”and “stillness”seen in the works of Natsume 
Soseki, the traces of Chu-tzu’doctines could be followed. They 
appear as expressions that directly make use of “motion” and 
“stillness” in his novels as well as in his “fragments” and 
“diaries”. And this pair of ideas, in some cases, is part of the 
heroes' or heroines' thought. In the Third chapther of my paper 
I presented many examples of this pair of ideas that emerge in 
Soseki’s works. In conclusion，“motion” and “stillness”，the 
important pair of ideas in the doctrines of Chu-tz託， canbe found 
in Soseki’s thought. 







































































































































































































































































激石事典J平成2年 7月10日 学燈社 163頁）と述べている。小論のささやか
な試みもまた、激石の文章作品中に朱子学の思想の痕跡を確認することにあっ
たことは言をまたない。
討議要旨
北海道教育大学の潟沼誠二氏より、激石にとって朱子学は「禅」と一体になっている
所があるのではないかとの質問があり、発表者は「静」と「動Jという対概念は、宋学
の中のものではないか、と答えられた。
シンガポール大学の林連祥氏から、『こころ』の奥さんの名前が「静jであることに
注目すべき旨、助言があった。
宇都宮大学の宮下健三氏より、＜静＞＜動＞の対概念で考えるという方法についての
疑問が提出された。
-97-
